














EFFECT OF HEATING RATE DURING DEBINDING PROCESS ON SINTERING  
CHARACTERISTICS OF BaTiO3 POWDER COMPACT FABRICATED FROM SLURRY 
 
濱田奈美 





For improvement of yield of ceramic manufacturing, phenomena that occur in BaTiO3 powder 
compact at the debinding process was investigated. Dilatometry revealed that the powder compact 
suddenly expand and shrink between room temperature and 150℃ when heated at slower rates, wheras 
the expansion and shirinkage were smaller at faster heating rates. Optical microscopy of sintered 
products showed that greater amount of pores formed when the powder compact was heated at slower 
heating rate. Also, in-situ observation by high-temperature microscope found out that pores in the 
powder compact became smaller during the debinding process. 































Table 1 Row materials for preparing BaTiO3  
     powder compact by slurry process 
 
2.2熱膨張測定 
  BaTiO3成形体を約5 mm角×高さ約2 mmに切り出し、
熱機械分析(TMA)装置を用いて、室温から 1300℃まで











2.4 高温顕微鏡観察   
  スラリーをガラス板の間に挟み、高温顕微鏡を用い、









昇温速度 3 ℃/min と 7℃/min の場合には、室温から約
150℃の範囲で急な膨張と収縮が見られたが、昇温速度
13℃/min と 15℃/min の場合には、見られなかった。ま






Fig. 1 Expansion and shirinkage of BaTiO3 powder 



























Fig. 2 Optical microscope images of cross-sections of  
     sintered BaTiO3 product by slip casting and sheet  
        forming and by successive debinding at different 
heating rates and sintering. The values under the  








Fig. 3 Images of high-temperature microscopy of  
     BaTiO3 powder compact upon heating at a 




縮挙動に違いが生じた。昇温速度 3 ℃/min と 7℃/min
では、室温から約 150℃の範囲で急な膨張と収縮が見ら
れた。この膨張と収縮は、分散剤やバインダー等の添
加物の燃焼に因るものであると考えられる。密度測定
では、昇温速度の速い試料の密度の方が高く、微細組
織観察では、昇温速度による焼結体中の気孔の様子の
違いが観察された。これらの結果から、昇温速度が
BaTiO3 スラリー成形体の焼結特性に影響を与えること
を明らかにした。 
